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Abstract
The environment surrounding career of today’s workers is quite different from that of the
traditional career. Individuals are required to take responsibility for their own careers, and the fre-
quency and absolute number of career transitions that one individual experiences during his or her
career are increasing. Thus, issues of career research have changed toward more importance placed
on individuals’ behaviors and actions, subjective perspectives of career actors, and unique qualities
and contexts of individuals. To accommodate such changes, career research requires a new ap-
proach integrating modernism and postmodernism. This integration, according to some researchers,
is possible by use of complexity science. Based on the argument by McKelvey and colleagues, the
author discusses 1）current issues in the field of career research in comparison with those of tradi-
tional career research ; 2）modernism versus postmodernism ; 3）possible integration of modernism
and postmodernism by employing the perspective of complexity science, and ; 4）possible best-
approaches for contemporary career research.
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いる（Boisot and McKelvey,２０１０; ２０１１, p.２７９）。複雑系の科学という概念は，その応用可能領
域の広さが注目されており，大いに学際性があると言われている（上田，西村，稲垣，１９９９，１０９
頁）。キャリア研究においても，特にこの１０年間で複雑系の科学を導入することへの関心が明確



































（Arthur and Russearu,１９９６, p.６），一つの雇用環境内で線形に昇進することから離れ，組織の境
界をまたぎ，現在の雇用主以外の雇用主からも承認されてキャリアを歩むことを意味する。変動
性が高い経済と組織状況を背景に，労働者は，学習や仕事の経験から得られる，他分野に応用の
利くスキル等に代表されるキャリア・コンピテンシーを開発し（e.g. Arthur, Inkson, and






３ Direnzo and Greenhaus（２０１１）は，エンプロイアビリティを，キャリア機会の創造，特定，認識を通じた，
自己の雇用の選択肢をコントロールできる能力と，定義する。日本語で「就業可能性」と訳される。この概念
化は，個人を「自己のキャリアの命運の媒介者」とする考えに基づき（Inkson and Baruch,２００８, p.２１７），エ
ンプロイアビリティとは，環境への前向きで積極的な対応に左右されることを示唆するものである。
４ バウンダリレス組織とは，垂直的，水平的，外的，地域的な組織の様々な境界にまたがるコミュニケーショ
ンや生産性を阻害する障害を最小化しようとする組織である（Ashkenas, Ulrich, Jick, and Kerr,１９９５）。
５現代キャリア研究のベストアプローチを求めて










































































ターンなのかどうかについては，様々な異論がある（e.g. Arthur et al.,１９９９; Ituma and Simpson,２００６）。





















































































































































































































































































































































































































































































結果を関連付けるスケーリング傾向に従う（Andriani and McKelvey,２０１１, pp.２５４―２７３）。なお，規模の大小
に依存していないので，べき乗則はスケーリング則とも呼ばれる。


































































































































































３１ アルゴリズム的情報量の理解には Gell-Mann（１９９４, pp.６１―６９），また，複雑性の尺度としての情報量の理解























捉えきれない部分に対応することができる，と Boisot and McKelvey（２０１０）は主張する。
常にエンプロイアビリティの維持，向上を個人に求めるような変動性の高い経済環境である現
代社会では，新たなキャリア概念であるプロティアン・キャリア志向（e.g. Briscoe and Hall,
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